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 هدفت الدراسة إلى معرفة درجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة من وجهة نظر مديري املدارس:املستخلص
 كما هدفت إلى الكشف عما إذا كان هناك فروق في درجة تطبيق مفهوم املدرسة،الحكومية في محافظة رام هللا والبيرة
ً
 وأعد الباحثان استبانة،) مديرا ومديرة78(  تكونت عينة الدراسة من، واملؤهل العلمي،الفاعلة يعزى ملتغيري الجنس
، وتفعيل التكنولوجيا، وأساليب التقويم،) فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي (الرؤية والتخطيط34( مكونة من
 وأظهرت النتائج أن درجة، استخدم الباحثان املنهج الوصفي،) والحوكمة واملشاركة املجتمعية،ومجتمع التعليم
ً
ً
 كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغير الجنس بشكل،تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة كان متوسطا
 وكذلك مجالي مجتمع التعليم والحوكمة واملشاركة، ووجود فروق في مجال تفعيل التكنولوجيا لصالح اإلناث،عام
 كما أظهرت عدم وجود فروق تعزى ملتغير املؤهل العلمي بشكل عام مع وجودها بالنسبة ملتغير تفعيل،املجتمعية
 ضرورة تطوير أساليب التقويم: وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات من أهمها،التكنولوجيا ولصالح املديرات
. وضرورة إنشاء مواقع إلكترونية خاصة باملدرسة،وتنويعها بما يتالءم مع التطور الكبير في مفهوم املدرسة
. محافظة رام هللا والبيرة، املدرسة الفاعلة:الكلمات املفتاحية

Abstract: The study aimed to identify the degree of applying the school concept based on standards
from the point of view of principals of government schools in Ramallah and Al-Bireh Governorate, it
also aimed to reveal whether there are differences in the reality of the application of the active school
due to the sex variables and the educational qualification, the study sample consisted of (78) male and
female managers, the researcher prepared a questionnaire consisting of (34) items distributed over five
areas (Vision and planning, And evaluation methods, Technology activation, Education community,
Governance and community participation), the researcher used the descriptive method, the results
showed that the degree of applying the effective school based on the standards was average, it also
showed that there are no statistically significant differences attributable to the gender variable in
general and that there are differences in the field of technology activation in favor of females as well as
in the areas of the education community, governance and community participation, it also showed that
there were no differences attributable to the variable of the academic qualification in general with its
presence in relation to the variable of technology activation and for the benefit of female managers.
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The researcher proposed several recommendations, the most important of which were as follows: The
need to develop and of evaluation methods in line with the great development in the concept of the
school, and the need to create websites for the school

Keywords: Effective School, Ramallah and Al-Bireh Governorate.
مقدمة:
يتجه العالم اليوم إلحداث تغيير شامل في دور املدرسة ،إذ أصبح الجميع ينظر إليها كوحدة التغيير األساسية ،إذ
تتشارك جميع مكوناتها في هذا التغيير ،ويطال إدارتها ومعلميها وطلبتها والبيئة املدرسية بكامل مكوناتها ،لتكون املدرسة
وحدة التطوير األساسية الفاعلة.
وبنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية استراتيجيتها حول املدرسة الفاعلة من خالل تعريف املدرسة الفاعلة،
وتحديد مجاالت تحسين األداء املدرس ي فيها ،لتشمل املتعلم واملعلم واملدير واإلدارة املدرسية والطلبة واملجتمع املحلي.
ويختلف الباحثون في تعريفاتهم للمدرسة الفاعلة ،فال يزال البعض يرى أن فعالية املدرسة تقاس بتحصيل طلبتها
وخاصة في امتحان الثانوية العامة ،وآخرون يرون أن تحقيقها لألهداف التعليمية يجعلها في مصاف املدارس
الفاعلة(وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.)2016،
وتفيد بعض البحوث بأن إيجاد مدارس فاعلة يكون من خالل إعداد أنظمة وتراكيب بنيوية تلبي خيارات املستفيدين
من الطلبة بشكل خاص واملجتمع بشكل عام ،ويرى بعض الباحثين بأن املدارس ذات الفاعلية العاملية هي التي تراعي
متطلبات السوق واحتياجاته ،وربما يمكن تعديل النظرة بالسعي إليجاد مدارس تعنى بالفائدة والجدوى بهدف خلق
تنافس بين املدارس املختلفة (وزارة التربية والتعليم األردنية.)2000،
ويعرفها دياب( )2007بأنها تلك املدرسة التي تمتلك إدارة واعية ،محكمة التنظيم ذات رسالة واضحة تحدد بطريقة
تشاركية جماعية ،تراجع خططها باستمرار ،وتواكب مستجدات التطور في العملية التعليمية.
وترى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية( )2016أن املدرسة الفاعلة هي التي تبنى على مجموعة من املعايير املهنية
القادرة على استنهاض همم العاملين فيها للعمل التشاركي من أجل تحقيق أهدافها بما يلبي احتياجات طالبها ،وذلك
من خالل القيادة التربوية ،والتعليم والتعلم وإدارة املوارد واملجتمع املحلي.
واالدارة املدرسية ينبغي أن ينعكس عليها التطور العلمي والتكنولوجي السريع ،فقد اتجهت الكثير من الدول الى تطوير
التعليم والنهوض به عن طريق تطوير املناهج الدراسية وتزويد املباني بالتجهيزات الضرورية ،باإلضافة الى إعداد
ً
قيادات تربوية فعالة ومؤهلة تأهيال يتناسب مع تغيرات العصر ومتطلباته (لطفي.)2018،
وقد تغير االتجاه نحو اإلدارة املدرسية نتيجة تغير وظفتها في املجتمع ،فقد أوكل اليها بداية مهمة تربية األبناء ،وقد
ادركت املدرسة حينها أن وظيفتها هي نقل التراث الثقافي لهؤالء األبناء إلعدادهم لحياة الكبار ،كما فهمت املدرسة أن
ً
ً
بوسعها أداء هذه املهمة بعيدا عن املجتمع ،وعن مشكالته وأمانيه وأهدافه ،وقد برز في السنوات األخيرة مفهوما
ً
جديدا لوظيفة املدرسة وهو ضرورة عنايتها بدراسة املجتمع واملساهمة في حل مشكالته وتحقيق أهدافه (أبو
خطاب.)2008،
واإلدارة املدرسية الفاعلة هي تلك التي تقدر على تحقيق أهداف املدرسة من خالل االستثمار األمثل ملواردها املتاحة
والتكيف مع مستجدات العصر واالستجابة ملتطلباته (عزب.)2005،
وفي إطار الثورة التكنولوجية وعصر العوملة فال بد من تقييم وضع املدرسة الفلسطينية في ضوء هذه املستجدات،
ويأتي ذلك بالعمل على إدخال نماذج املدرسة الفعالة التي تتفق مع أهداف املجتمع الفلسطيني(عدس.)1995،
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ويرى الباحثان أن املدرسة الفاعلة هي تلك املدرسة التي تستطيع النهوض بالعملية التعليمية وتحسينها وذلك من
ً
ً
ً
خالل دور املعلم واملتعلم ليصبح التعليم يتمحور حول الطالب بدال من املعلم ،إذ يصبح املعلم فيها موجها وميسرا
ً
للعملية التعليمية وليس مسيطرا عليها.
ومن خالل تجربة الباحثين في اإلدارة في املؤسسات التعليمية فإنهما يريان أن تحويل املدارس الفلسطينية إلى مدارس
فاعلة ال يزال في مراحله األولى ،حيث إن العديد من املحاوالت قد باءت بالفشل وإن العديد منها ال يزال في مراحل
ً
التطبيق األولى إذ تواجه رفضا من اإلدارات املدرسية واملعلمين والطلبة في كثير من األحيان ،فثقافة التغيير في املجتمع
الفلسطيني ال تزال ضعيفة وكذلك الخوف من املجهول ،وعليه جاءت هذه الدراسة لتضع بين يدي املسؤولين الواقع
كما هو ،وتعتبر الدراسة من الدراسات القليلة التي تبحث في واقع املدرسة الفاعلة.
مفهوم املدرسة الفاعلة:
ال يزال العديد من التربويين يعتمدون على التحصيل في تقييمهم للمدرسة بالرغم مما يشهده العالم من تطور كبير في
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كثير من املجاالت املدرسية ،فلم تعد املدرسة ،كما عهدناها ،معلما متسلطا وطالبا خاضعا لسطوته وكتابا جامدا ،بل
أصبحت منظمة حيوية تطمح إلى خلق جيل واع متمكن من املهارات الحياتية التي تتعلق بالقيم واالتجاهات ،تدفع
طلبتها باإلضافة إلى التحصيل إلى تطوير ذاتهم ليكونوا بناة في عصر العوملة ،باإلضافة إلى تهيئتها لبيئة تعليمية متميزة،
ويرى (الرفاعي )2011،أن املدرسة الفاعلة هي تلك املدرسة التي تتوفر لديها القدرة على إنجاز أهدافها التربوية
والتعليمية بإتقان ،من خالل تهيئة بيئة تعليمية قادرة على تحويل طلبتها إلى مشاركين في العملية التعليمية ومخططين
لها ،لتكسبهم مهارات الحياة الجديدة وتنمية اتجاهاتهم اإليجابية لصالح املجتمع.
ويضيف النجار( )2005بأنها املدرسة التي تؤمن بأنها فاعلة في توظيف كافة العناصر واالمكانيات املتاحة نحو تحقيق
أهداف محددة ،وعليه فيمكن القول بأن أهم معيار للحكم على مدى فعالية املدرسة هو مدى قدرتها على اإلنجاز.
ويرى حلس وشلدان( )2008أن املدرسة الفاعلة هي تلك املدرسة القادرة على تغيير جوهري في تفكير طلبتها لتحقيق
األهداف عبر الشراكة بين املجتمع واملدرسة ،وتعرفها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية( )2016بأنها املدرسة التي
يديرها قائد تربوي همه العمل الجماعي ،بحيث تعمل املدرسة على خلق بيئة تعليمية جاذبة ،يقوم كل العاملين فيها
بالعمل التشاركي من أجل استثمار جميع اإلمكانات الداخلية والخارجية لتحقيق أهدافها املرجوة ،كما يعرفها كل من
 )1997) Sammons et. Al.بأنها املدرسة التي يتقدم فيها الطلبة أكثر مما يمكن توقعه عند النظر في مدخالتها،
باملقارنة مع املدارس األخرى التي لها املدخالت نفسها.
ً
من هنا يمكن القول أن دور الطالب في ظل املدرسة الفاعلة يتغير ليصبح محورها الرئيس ي بدال من املعلم الذي بدوره
ً ً
يصبح املوجه وامليسر للعملية التعليمية ،وبذلك يكون الطالب جزءا مهما منها ،يشارك في وضع الخطط التعليمية التي
تسهم في رفع مستواه املنهي باإلضافة إلى تحصيله األكاديمي.
وفي إطار مفهوم املدرسة الفعالة فيرى أبو صاع ( )2011أن وصف املدرسة كمؤسسة اجتماعية وإنتاجية بالفعالة أو
ً
الفاعلة ليس بالعملية اليسيرة ،وذلك نظرا لتعقيد هذه املؤسسة كمنظومة متكاملة ومتفاعلة لها جوانبها املتعددة
ً
ً
واملختلفة كما وكيما من املدخالت والعمليات واملخرجات التي تسعى إليها كأهداف تربوية ،والتي التتحقق اال اذا
تحققت فعالية املؤسسة التعليمية على اعتبار ان املدرسة الفاعلة هي محصلة لثالثة عوام وهي :مدرسون أكفاء،
وبرنامج دراس ي ،وحماس من جانب الطلبة الذي يعكس دافعية عالية للتعلم.
مجاالت املدرسة الفاعلة:
اعتمدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مجموعة من املجاالت الواجب توافرها في املدرسة لتكون مدرسة فاعلة
وذلك في نشرتها للعام ( )2020/2019وهي على النحو اآلتي:


التخطيط الجيد املبني على رؤية ورسالة محددتين ،ويشمل ذلك وجود خطة تطوير مبنية على التعليم الذاتي
للمدرسة.
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إدارة عالقات داخلية وخارجية تساعد املدرسة على أداء واجباتها.



إدارة املوارد بفاعلية بما يخدم جودة التعليم والتعلم ،ويشمل املوارد املادية والبشرية.
ً
ً
ً
إدارة عمليتي تعليم وتعلم ،تشمل تطوير أداء الطلبة معرفيا ومهاريا وقيميا ،بموازاة النمو املنهي للمعلمين وتعزيز
األنشطة املساندة.
إنشاء بيئة مدرسية صديقة للطالب تعزز انتماءهم لها.



تنويع أدوات التقويم واستخدامه في عملية التحسين املدرس ي.



تفعيل التكنولوجيا في العمليات املدرسية( .وزارة التربية والتعليم.)2020،




كما يرى الباحثان أن من املجاالت الهامة والتي تساعد املدرسة على تغيير رسالتها مجال مجتمع التعليم ،وكذلك مجال
الحوكمة واملشاركة املجتمعية.

منهجية البحث:
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ً
يعتبر مفهوم املدرسة الفاعلة في فلسطين حديثا ،حيث تعمل وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع عناصر العملية
التعليمة لتحويل املدرسة الفلسطينية إلى مدرسة قادرة على تحقيق أهداف الخطة الخمسية ( ،)2017-2022وذلك
ً
ً
من خالل تغيير تمركز العملية التعليمية ،ليصبح الطالب هو محورها ،ويصبح دور املعلم فيها موجها وميسرا لها.
ً
ً
وتعتبر اإلدراة املدرسية من أهم املستويات اإلدراية التي تحتل موقعا حساسا في املؤسسة التربوية بشكل عام ،والتي قد
ً ً
تؤثر بشكل فعال في النتاجات التربوية إذ هي املسئولة عن إدارة وقيادة جزءا مهما من املؤسسة التربوية التي تتعامل
مباشرة مع محور العملية التعليمية وهو الطالب الذي يعتبر فيصل نجاح وفشل العملية التربوية (لطفي.)2018،
ً
وتتلخص مشكلة الدراسة هذه الدراسة أيضا في الجابة عن األسئلة اآلتية:
 ما درجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة في مدارس محافظة رام هللا والبيرة الحكومية ؟
 هل هناك فروق في استجابات املديرين نحو درجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة تعزى ملتغيرات (الجنس،
واملؤهل العلمي)؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى:


الكشف عن درجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة من وجهة نظر مديري هذه املدارس في محافظة رام هللا والبيرة.

 الكشف عن الفروق في استجابات مديري املدارس نحو درجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة يعزى ملتغير
الجنس ،واملؤهل العلمي.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية الفئة املستهدفة وهم الطلبة ،حيث يتطلع املسؤولون التربويون والجهات ذات
العالقة إلى إيجاد مدارس أكثر فاعلية إليجاد الطلبة القادرين على التعامل مع الواقع بكل إيجابية في ظل الثورة
التقنية املتسارعة والتي انعكست على العملية التربوية برمتها.
وتنبع أهميتها كذلك كونها من الدراسات القليلة في حد علم الباحثين التي تبحث في درجة تطبيق مفهوم املدرسة
الفاعلة في فلسطين ،والتي قد يستفيد منها الباحثون املهتمون بموضوع الدراسة من أجل املزيد من الدراسات التي
تسعى لتطوير اإلدارة املدرسية.
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ومن الناحية التطبيقية فيأمل الباحثان أن تسلط الضوء على مدى تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة الذي يسهم في
التحسين املدرس ي ،من حيث إسهام اإلدارة املدرسية الفاعلة في تفعيل العملية التعليمية ،وتنبع أهميتها كذلك من
أهمية النتائج املرجوة ،والتوصيات املأمول تقديمها ألصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

حدود الدراسة:


قام الباحثان بإجراء الدراسة في نطاق الحدود اآلتية:



الحد املكاني :مدارس محافظة رام هللا والبيرة الحكومية.
الحد البشري والزماني :أجريت الدراسة على مديري املدارس الحكومية في محافظة رام هللا والبيرة من الفصل
الثاني للعام ( ) 2020/2019ومن وجهة نظر مديري هذه املدارس.



مصطلحات الدراسة:
املدرسة الفاعلة :مدرسة قائمة على قيادة مهنية تعمل على إيجاد بيئة تعليمية قادرة على استنهاض همم العاملين
فيها لتفعيل العمل التشاركي من أجل تحقيق أقص ى ما يمكن من أهدافها املرجوة بما يلبي حاجات طلبتها (وزارة التربية
والتعليم الفلسطينية .)2015،9 ،ويعرفها الهمالي ( )2010على أنها املدرسة التي تعلم طلبتها املهارات واملعارف
األساسية ،وتكسبهم االتجاهات االيجابية املتعلقة باملواطنة وتتعامل معهم دون تمييز ،وتكلف لهم ميعا الفرص
ً
التعليمية املتميزة واملتكافئة .وهي مدرسة عالية األداء والتي يحقق فيها الطلبة تقدما يفوق ما يمكن توقعه بناء على ما
ً
ً
ً
يتم تزويدهم به ( ،)Bezirtzoglou,2004ويعرفها الباحثان إجرائيا بأنها املدرسة التي تحدث تغييرا جوهريا في العملية
ً
ً
التعليمية وتنقلها لكي يكون الطالب هو محورها ،وذلك من خالل جهود كل العاملين في املدرسة ،وتغييرا جوهريا في
طرق التدريس ،واستخدام الوسائل الحديثة في العملية التعليمية ،واعتبار ما يكتسبه الطالب من مهارات ضمن
عملية التعليم.
مدير املدرسة :هو املسؤول األول في املدرسة والذي يشرف على كل األمور اإلدارية والتربوية والتعليمية واالجتماعية،
كما يشرف على تنظيم جهود العاملين  ،ويعمل على تحقيق أهدافها(وزارة التربية والتعليم ،)2008،ويعرفها الباحثان
ً
إجرائيا :بأنه الشخص الذي يملك رؤية واضحة تسهم في تفعيل مدرسته من خالل تطوير أساليب التقويم والتخطيط
وتفعيل مجاالت التكنولوجيا والتنمية البشرية وذلك بإشراك املجتمع املحلي.

الدراسات السابقة:
أجرى العديد من الباحثين دراسات حول املدرسة الفاعلة وكان أبرزها دراسة  )2020( Cristian et.al.هدفت إلى
االطالع على العوامل والعمليات التي تمكن من استدامة فاعلية املدرسة ،فقد استخدم الباحثون املنهج النوعي وذلك
من خالل تحليل نتائج عدد كبير من الدراسات في مناطق الدخل املحدود في الواليات املتحدة األمريكية حول طرق
وأساليب استدامة فاعلية املدرسة ،إذ أظهرت النتائج أن املدرسة الفاعلة تتأثر بالعديد من العمليات الخارجية
ً
والداخلية ،وأن أكثر األمور تأثرا فيها هو التغيرات الديموغرافية والسياسات والبرامج التعليمية املتعلقة بالعمليات
ً
الخارجية ،وأن أكثر األمور تأثيرا بالعمليات الداخلية هو دور مديري املدارس ،والثقافة املدرسية ،والقدرة على
استمرارية الفعاليات لفترة طويلة.
وفي دراسة أجراها  )2019( Al Mekhlafi & Tahirهدفت إلى معرفة تأثير نموذج للتحسين املدرس ي الشامل على
فاعلية املدرسة بشكل عام في سلطنة عمان ،استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي ألغراض الدراسة ،وتكونت العينة
ً
ً
من ( )16صفا اختيرت من ( )8مدارس ( 4مجموعات تجريبية ،و 4مجموعات ضابطة) املجموع ( )2378طالبا ،وأخضع
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الباحث املجموعة التجريبية إلى برامج إثراء في خمسة مجاالت دراسية ،أظهرت النتائج وجود فروق لصالح املجموعة
التجريبية ،وتحسن كبير في فاعلية املدرسة.
كما أجرى  )2018( Maria, et.al.دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين فاعلية املدرسة واإلنجاز املدرس ي ،فقد تكونت
ً
ً
ً
عينة الدراسة من ( )147مدرسة و( )2024معلما و( )9151طالبا ،استخدم الباحثون تحليال متعدد املستويات،
وتقدير نماذج االنحدار الخطي العشوائي على مستويين .وأظهرت النتائج أن العالقة بين مؤشرات فاعلية املدرسة
وأداء الطلبة كانت إيجابية ،كما أظهرت أن أخالقيات املدرسة لها دور أساس في زيادة إنجاز الطلبة.
دراسة لطفي( )2018والتي هدفت إلى التعرف إلى درجة توفر مقومات اإلدارة املدرسية الفاعلة في املدارس الحکومية
بمحافظة عفيف باململکة العربية السعودية من وجهة نظر املديرين ،وسبل تفعيلها ،وقد اعتمدت الباحثة على املنهج
الوصفي التحليلي ،وتکون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع مديري املدارس الحکومية بمحافظة عفيف والبالغ
عددهم (ً )230
مديرا ومديرة للعام الدراس ي (1437/1436ه)ـ وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها :أن مقومات
اإلدارة املدرسية الفاعلة في املدارس الحکومية متوفرة بدرجة کبيرة  ،کما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في تقدير مديري املدارس الحکومية لدرجة توفر مقومات اإلدارة املدرسية الفاعلة تعزى ملتغيرات (الجنس -املرحلة
التعليمية-سنوات الخدمة).
دراسة السالوي ( )2017التي هدفت التعرف إلى دور برنامج املدرسة الفاعلة في تحسين األداء اإلداري ملديري املدارس
الثانوية بمحافظات غزة وسبل تطويرها ،تكونت عينة الدراسة من ( )108مديرين ومديرات عاملين في قطاع التربية
والتعليم ،واستخدم الباحث استبانة تكونت من ( )51فقرة موزعة على ( )4مجاالت ،وأظهرت نتائج الدراسة أن دور
ً ً
املدرسة الفاعلة في التحسين املدرس ي كان كبيرا جدا ،كما بينت عدم وجود فروق في استجابات مديري املدارس
الحكومية في قطاع غزة لدور املدرسة الفاعلة في التحسين املدرس ي يعزى ملتغيرات (الجنس ،املؤهل العلمي ،سنوات
الخدمة ،املديرية التعليمية).
وفي دراسة قدمها (2017( Chrisحول نظم املدرسة الفاعلة ،قدم من خاللها عشرة مبادئ حول تصميم نظم إدارية
فعالة لتحسين فعالية املدارس منخفضة األداء ،إذ تعتبر هذه املبادئ خالصة دراسات سابقة وتعاون مع العديد من
الدول ،وتتلخص في تصميم نظام مساءلة فعال لهذه املدارس ،والتركيز على املراجعات التشخيصية ،والدعم املوجه
للمدارس األقل ً
أداء واملتابعة املستمرة للحفاظ على التقدم مع الوقت.
دراسة السليمي( )2016والتي هدفت الى التعرف الى دعائم اإلدارة املدرسية الفاعلة باملدارس األهلية بمنطقة مكة
املكرمة من وجهة نظر املديرين ،استخدمت املنهج الوصفي التحليلي ،واختار الباحث عينة عشوائية تكونت من ()333
ً
مديرا ،واستخدم االستبانة كأداة لهذه الدراسة ،وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج أهمها :توفر االدارة
املدرسية الفاعلة في املدارس السعودية بنسبة مرتفعة ،كما جاء محور التجهيزات املدرسية في مقدمة دعائم االدارة
املدرسية الفاعلة ،يليه محور اعضاء الهيئة التدريسية ،يليه محو القيادة التربوية ،ومن ثم محور املناخ املدرس ي ،يليه
محور االنشطة التربوية الالصفية ،ثم محور العالقة مع املجتمع املحلي ،وأخيرا محور التحصيل الدراس ي.
وفي دراسة أجرتها  )2016(Kristinaهدفت إلى معرفة أثر تقييم مديري املدارس الفاعلة ملعلميهم على أداء املعلمين من
وجهة نظرهم ،فقد تمت مقابلة ثالث مجموعات تركيز من املعلمين ،واستخدمت الباحثة املنهج النوعي ألغراض
ً ً
الدراسة ،وأظهرت النتائج أن هناك أثرا كبيرا للقيادة املدرسية ذات الخصائص املتميزة على أداء معلميهم ،إذ يعتبر
ً
تقييم املعلمين من قبل مديريهم مهما للغاية في تحسين أدائهم.
وفي دراسة أجراها البرعمي وطناش ( )2008هدفت التعرف إلى مدى فاعلية املدرسة األساسية الحكومية في سلطنة
ً
ً
ً
عمان من وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين ،تكونت عينة الدراسة من ( )1241مشرفا ومديرا ومعلما ،يمثلون
املناطق التعليمية في السلطنة ،واستخدم الباحثان استبانة مكونة من ( )100فقرة ،موزعة على سبعة مجاالت هي
سلوك املعلمين ،وسلوك الطلبة ،وسلوك املديرين ،وسلوك املشرفين ،وتحصيل الطلبة ،واملناخ املدرس ي ،وعالقة

73

درجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة في مدارس محافظة رام هللا والبيرة الحكومية من وجهة نظرمديريها

املدرسة باملجتمع املحلي .وأظهرت النتائج أن فاعلية املدرسة األساسية من وجهة نظر املشرفين واملديرين واملعلمين
كانت غائبة في جميع املجاالت عدا مجالي العالقة مع املجتمع املحلي ،واملناخ املدرس ي ،إذ كانت الفاعلية متوسطة من
وجهة نظر املشرفين ،كما بينت الدراسة وجود فروق في جميع املجاالت تعزى ملتغير طبيعة العمل وذلك لصالح
املديرين واملعلمين ،وكذلك وجود فروق في جميع املجاالت ماعدا سلوك اإلشراف تعزى ملتغير املؤهل العلمي.
وفي دراسة أجراها أبو خطاب( )2008هدفت إلى معرفة مقومات اإلدارة املدرسية الفاعلة في املدارس الحكومية
ً
بمحافظات غزة من وجهة نظر مديريها ،تكونت عينة الدراسة من ( )340مديرا ومديرة ،واستخدم الباحث استبانة
تكونت من ( )75فقرة موزعة على سبعة مجاالت وهي (القيادة التربوية ،واملناخ املدرس ي ،وأعضاء هيئة التدريس،
والتجهيزات املدرسية ،والتحصيل ،واألنشطة الالصفية ،والعالقة مع املجتمع املحلي) ،وأظهرت النتائج أن مقومات
اإلدارة املدرسية الفاعلة في املدارس الحكومية متوفرة بدرجة كبيرة ،كما أظهرت عدم وجود فروق في استجابات
مديري املدارس لدرجة توافر مقومات اإلدارة املدرسية الفاعلة تعزى ملتغير الجنس ،وكذلك ملتغير املؤهل العلمي
وكذلك ملتغير سنوات الخدمة ولصالح املديرات.
وفي دراسة شتات( )2007هدفت التعرف إلى مدى فاعلية مدير املدرسة الفاعلة في إدارة الوقت في املدارس الحكومية
ً
في شمال غزة ،وتكونت عينة الدراسة من( )64مديرا ومديرة واستخدمت استبانة مكونة من ( )30فقرة قسمتها إلى
ثالثة مجاالت (إدارة الوقت وعالقته باملعلمين ،إدارة الوقت في املدرسة الفاعلة وعالقته بالطلبة وأولياء امورهم،
ً
ً
وكذلك عالقة إدارة الوقت بالنواحي اإلدارية) ،وأظهرت النتائج أن إدارة الوقت كان فعاال ،وأن املديرات أكثر اهتماما
بإدارة الوقت من املديرين ،وأن مجال املعلمين ومناقشتهم أخذ القسط األكبر من الوقت ،كما أظهرت الدراسة أن
املديرات لديهن القدرة على التنظيم والتخطيط واالستعداد أكثر من املديرين.
دراسة  )2005( Johnsonوالتي هدفت الى التعلم الى خصائص املدرسة الفعالة في املدارس الفقرة وذات األداء العالي
كما هدفت الى تحديد مدى وجود خصائص املدرسة الفعالة في مدارس الفئة املستهدفة من حيث وجود خطة
للتدريس ،التقييم ،وجود نظام متابعة لسلوك املعلم ،اإلنجاز العلمي للطالب ،تطور أداء املعلمين ،معدالت استقرار
العاملين ،ثقافة االنجاز .وقد اعتمد الدراسة في معظم أجزائها على دراسات سابقة في نظرية التغيير املنظم ،وقد تم
إجراء مسح ألولياء االمور واملعلمين ،باإلضافة الى مقابالت شخصية ومراجعة للمستندات والوثائق ذات العالقة.
توصلت الدراسة عدة نتائج أهمها أن مدير املدرسة هو أهم عوامل األداء باعتباره املحرك األساس ي للتغيير.
التعقيب على الدراسات السابقة:
تبين للباحثين من خالل استعراض الدراسات السابقة أن بعضها استخدم املنهج الوصفي مثل (أبو خطاب،)2008،
(السالوي )2017،واستخدمت بعضها املنهج النوعي مثل ( )Cirstian,2020وكذلك ( .)Maria,2018واستخدم الباحثان
في دراستهما املنهج الوصفي ،وتشابهت مع عدد من الدراسات في استخدام االستبانة ألغراض الدراسة .واستفاد
الباحثان من الدراسات السابقة في التعرف إلى مجاالت املدرسة الفاعلة وأثرها في التحسين املدرس ي ،وبينت الدراسات
السابقة أن املدرسة الفاعلة تسهم بشكل كبير في تحسين التعليم ،وأن االستمرارية في تفعيل املجاالت من أهم
العوامل التي تسهم في ديمومة فاعلية املدرسة ،وتتميز هذه الدراسة كونها من الدراسات القليلة في املجتمع
الفلسطيني ،وأنها جاءت في ظل جائحة كورونا والتحول إلى التعليم اإللكتروني ،فقد جاء مجال تفعيل التكنولوجيا
ليبين قدرة هذه املدارس على تفعيل عناصرها في ظل األزمات.

إجراءات الدراسة:
تتمثل إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في اآلتي:
منهج الدراسة:
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ً
استخدم الباحثان املنهج الوصفي الذي يصف ما هو كائن ويفسره ،نظرا ملالءمته لطبيعة الدراسة ،حيث يتعدى
وصف الظاهرة الى التحليل والتفسير واملقارنة والتقويم ،للحصول على تعميمات ذات معنى يزداد بها فهم تلك
الظاهرة.

مجتمع الدراسة:
ً
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري املدارس الحكومية في محافظة رام هللا والبيرة والبالغ عددهم ( )182مديرا
ومديرة.
عينة الدراسة:
ً
أخذت عينة قوامها  %50من مجتمع الدراسة بواقع ( )91مديرا ومديرة ،تم اختيارهم بطريقة قصدية ،وعند توزيع
االستبانة استرجع منها ( )78استبانة صالحة لغايات الدراسة والجدول ( )1يبين ذلك:
ً
جدول ( )1وصف أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغيراتها
املتغير

مستوى املتغير

مدير

الجنس

ذكر
أنثى

36
42
78
46
32

%46
%54
%100
%59
%41

78

%100

املجموع
املؤهل العلمي

بكالوريوس
دراسات عليا

املجموع

النسبة املئوية

أداة الدراسة:
ّ
قام الباحثان بمراجعة األدب السابق واملتعلق بموضوع الدراسة حيث اطلعا على ما أقرته وزارة التربية والتعليم في
ّ
خطتها حول املدرسة الفاعلة ،كما اطلع الباحثان على العديد من الدراسات السابقة واألدب التربوي املتعلق بموضوع
الدراسة.
تبنى الباحثان خمسة مجاالت ألغراض الدراسة وهي:


مجال الرؤية والتخطيط.



مجال أساليب التقويم.



مجال تفعيل التكنولوجيا.



مجال مجتمع التعلم.



مجال الحوكمة واملشاركة املجتمعية.

صدق األداة وثباتها:
تأكد الباحثان من صدق أداة الدراسة وذلك بعرضها على عشرة محكمين من ذوي االختصاص والخبرة والكفاءة من
أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية في الجامعات الفلسطينية ،باإلضافة إلى عدد من املختصين في التعليم العام
في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ،إذ أكد املحكمون أن األداة صادقة بعد حذف عدد من الفقرات وتعديل عدد
آخر منها.
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درجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة في مدارس محافظة رام هللا والبيرة الحكومية من وجهة نظرمديريها

ثبات األداة:
بعد تطبيق أداة الدراسة على العينة احتسب معامل الثبات لألداة باستخدام معادلة (كرونباخ ألفا) لالتساق
ً
الداخلي ،إذ بلغت قيمته( )0,92وهي مقبولة إحصائيا.

عرض النتائج ومناقشتها:
السؤال األول :ما درجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة في مدارس محافظة رام هللا والبيرة الحكومية؟
ً
ولتفسير النتائج اعتمد ميزان املتوسطات الحسابية املعتمد إحصائيا ألغراض اإلجابة على فقرات املجاالت الثالث
ً
( %80فأكثر درجة كبيرة جدا) ( %79,99 -%70درجة كبيرة) ( %69,99 -%60درجة متوسطة) ( %59,99-%50درجة
ً
قليلة) (أقل من  %50قليلة جدا).
جدول ( )2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة
موزعة حسب املجاالت واألداة ككل:
املجال
الرؤية والتخطيط
أساليب التقويم
تفعيل التكنولوجيا
مجتمع التعلم
الحوكمة واملشاركة املجتمعية
املعدل العام

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

النسبة املئوية

درجة التطبيق

0,73
0,76
0,73
0,78
0,84

3,8
3,42
3,01
3,52
3,44

%76
%68
%60
%70
%69

كبيرة
متوسطة
متوسطة
كبيرة
متوسطة

0,72

3,39

%68

متوسطة

يتضح من الجدول ( )2أن درجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة في املدارس الحكومية في محافظة رام هللا والبيرة من
ً
وجهة نظر مديري هذه املدارس كان متوسطا ،فقد تراوحت املتوسطات بين( )3,8 ، 3,01وجاء مجال الرؤية
والتخطيط بمتوسط ( )3,8وبنسبة مئوية  ،%76ويرى الباحثان أن ذلك يعود إلى أن وزارة التربية والتعليم تفرض
وجود رؤية واضحة للمدارس الحكومية ،كما تفرض وجود خطط مكتوبة في جميع مدارسها .من هنا جاءت استجابات
املديرين كبيرة بهذا املجال ألنه مبني على معايير واضحة وهي جزء مهم من أسس تقييم مديري املدارس من قبل
مديريات التربية التابعين لها ،وجاء بند تفعيل التكنولوجيا بمتوسط حسابي ( )3,01وبنسبة مئوية  %60ليكون
استجابة املديرين لهذا املجال متوسطة وقريبة من القليلة؛ وألن الباحثين جزء من منظومة التربية والتعليم فإنه يعزو
ذلك إلى عدة عوامل أهمها ضعف التكنولوجيا في فلسطين بسبب سيطرة االحتالل على البنى التحتية لهذا القطاع،
كما أن هناك العديد من املديرين غير املقتنعين بمجال التكنولوجيا ،ويعتبر ذلك بالنسبة لهم قفزة في املجهول
ويحبذون بقاء األنظمة التقليدية التي ألفوها ،كما أن مجال مجتمع التعلم والذي جاء بواقع كبير يدل على أن املدارس
ً
ً
الفلسطينية تتجه إلى تمركز التعليم نحو املتعلم وتحويل دور املعلم إلى أن يكون ميسرا وموجها للعملية التعليمية.
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من (البرعمي وطناش )2008،وكذلك دراسة ( )Cristian, & etc 2020واختلفت مع
دراسة كل من السالوي(  )2017ودراسة (أبو خطاب.)2008،
وتظهر الجداول اآلتية درجة التطبيق لفقرات مجاالت مفهوم املدرسة الفاعلة في املدارس الحكومية في محافظة رام
هللا والبيرة من وجهة نظر مديري املدارس.
جدول ( )3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تطبيق فقرات مفهوم املدرسة الفاعلة
في املدارس الحكومية في محافظة رام هللا والبيرة في مجال الرؤية والتخطيط
الفقرات
للمدرسة رؤية ورسالة واضحتان وضعت بالتشارك بين الفريق
تحظى رؤية املدرسة بإعالم وتسويق مناسب
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االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسابي

النسبة
املئوية

درجة
التطبيق

0,95
0,84

3,9
3,47

%78
%74

كبير
كبير

مجلة جامعة فلسطين التقنية لألبحاث 83-68 ،)3(9 ،2021
الرؤية والرسالة ذات مضمون تربوي واضح
أهداف الخطة محددة ومصادر تحقيقها معروفة
يتم بناء الخطة ومتابعتها بصورة تشاركية
بنود الخطة مترابطة وتخدم عملية التعلم
املعدل العام

0,92
0,88
0,90
0,87

3,8
3,8
3,76
3,58

%76
%76
%75
%77

كبير
كبير
كبير
كبير

0,73

3,8

%76

كبير

يتضح من الجدول ( )3أن درجة تطبيق فقرات مجال الرؤية والتخطيط كانت كبيرة وجاءت املتوسطات الحسابية بين
( )3,7و( )3,9للفقرة املتعلقة برؤية املدرسة ورسالتها ،ويرى الباحثان أن جميع املدارس الحكومية في فلسطين لها رؤية
ورسالة واضحة مشتقة من األهداف العامة للتربية والتعليم وتنبع من طموح الشعب الفلسطيني في الحرية
واالستقالل .كما يرى الباحثان ومن خالل تجربتهما أن املدارس الفلسطينية وبعد استقاللية التعليم في فلسطين
أصبحت أهم املؤسسات التي تسهم في تربية النش ىء الجديد ،كما يرى الباحثان أن التحول الكبير في منظومة القيادة
املدرسية من مدير متسلط إلى مدير تشاركي ،يتخذ قراراته بالتشاور مع زمالئه واملجتمع املحيط به ،ويتبين من خالل
النتائج أعاله أن جميع الفقرات كانت كبيرة ،وعليه يمكن القول أن الرؤية والرسالة يحظيان في املدارس الفلسطينية
باإلعالم والتسويق عنهما ،كما أن أهدافها ومضمونها واضحان ،ويتم متابعتهما من قبل فريق العمل ،وبذلك تتفق هذه
الدراسة مع دراسة كل من (السالوي )2017،ودراسة (أبو خطاب )2008 ،وتختلف مع دراسة كل من (البرعمي
وطناش. )2008 ،
جدول ( )4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة
في محافظة رام هللا والبيرة في مجال أساليب التقويم.
الفقرات
تتنوع أدوات وأهداف التقييم
للمدرسة إجراءات محددة لتقييم الطلبة ومتابعة أدائهم
أداء العاملين وإنجازاتهم توثق ويبنى عليها
يتم تقييم املعلمين ضمن أسس مهنية قائمة على املوضوعية والتشاركية
املدرسة تتحمل مسائلة تجاه نتائج الطلبة
تستخدم نتائج الطلبة في عملية تحسين األداء
تسهم نتائج التقويم في تحمل الجميع املسؤولية
املعدل العام

االنحراف
املعياري

الوسط
الحسابي

النسبة
املئوية

درجة
التطبيق

,92
1,2
,86
,78
,84
,94
,96

3,71
3,63
3,42
3,55
3,11
3,34
3,21

%74
%73
%68
%71
%62
%67
%64

كبير
كبير
متوسط
كبير
متوسط
متوسط
متوسط

%76

3,42

%68

متوسط

يتضح من الجدول ( )4أن درجة تطبيق فقرات مجال أساليب التقويم كانت متوسطة وجاءت املتوسطات الحسابية
بين ( )3,11لفقرة (تحمل املدرسة مسائلة تجاه نتائج الطلبة) و( )3.71لفقرة (تنوع أدوات وأهداف التقييم) ،ويرى
الباحثان أن فقرة (تنوع أدوات وأهداف التقييم وكذلك فقرة للمدرسة إجراءات محددة لتقييم الطلبة) واللتان جاءتا
بدرجة تطبيق كبيرة يعود إلى متابعة إدارة امليدان في املديريات لإلجراءات التي تحددها ومدى التزام املديرين بها ،في حين
حصول الفقرة التي تتحمل املدرسة فيها املسؤولية عن النتائج بدرجة تطبيق متوسطة جاء نتيجة عدم تدخل أي جهة
في النتائج الصادرة عن املدارس الحكومية وخاصة من أولياء األمور ،ويرى الباحثان كذلك أنه في اآلونة األخيرة لم يعد
ً
هناك اهتمام كبير في نتائج الطلبة كما كان سابقا في املدارس التقليدية ،وبهذا تتفق الدراسة مع دراسة (البرعمي،
وطناش )2008،واختلفت مع دراسة (السالوي )2017 ،ودراسة (أبو خطاب .)2008،
جدول ( )5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة
في محافظة رام هللا والبيرة في مجال تفعيل التكنولوجيا
الفقرات
توفر املدرسة خدمة اإلنترنت بشكل دائم
يوجد للمدرسة موقع خاص على اإلنترنت
يوظف العاملون في املدرسة التكنولوجيا لخدمة التعليم
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االنحراف
املعياري

الوسط
الحسابي

النسبة
املئوية

درجة
التطبيق

,83
,84
1,1

3,7
3,4
3,1

%74
%68
%62

كبير
متوسط
متوسط

درجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة في مدارس محافظة رام هللا والبيرة الحكومية من وجهة نظرمديريها

كوادر املدرسة مؤهلة لتوظيف التكنولوجيا
تسهم التكنولوجيا في رفع مستوى الطالب التحصيلي
تتيح املدرسة لطلبتها التواصل مع معلميهم بالوسائط التكنولوجيا املتاحة
تفعيل املدرسة التكنولوجية في التعليم عند انقطاع الطلبة عن املدرسة (جائحة
كورونا)
املعدل العام

,9
,75
,84

2,85
2,9
2,75

%57
%58
%55

قليل
قليل
قليل

,79

2,4

%48

ً
قليل جدا

,73

3,01

%60

متوسط

يتضح من الجدول ( )5أن درجة تطبيق فقرات مجال تفعيل التكنولوجيا كانت متوسطة بواقع ( )3,01وبنسبة %60
وهي الحد األدنى من فئة متوسط ،وتراوحت املتوسطات بين ( )2,4لفقرة تفعيل التكنولوجيا في األزمات وبين()3,7
لفقرة توفير املدرسة لخدمة األنترنت ،ويعزو الباحثان حصول الفقرة ( )1واملتعلقة بتوفير األنترنت في املدارس أن
ً
توفير اإلنترنت في املدارس الفلسطينية أصبح إجباريا وأن الكثير من املدارس فد أصبح له مواقع خاصة على اإلنترنت،
ً
كما يعزو الباحثان تدني متوسط الفقرة ( )7أن ما حدث في أزمة كورونا لم يكن مرضيا ،بل أن العديد من مدارس
الذكور لم تفعل التكنولوجيا ،وتركز التفعيل على مدارس اإلناث ،ويعزو الكثير من املديرين ذلك إلى عدم إهتمام
الذكور من الطلبة إلى هذا النوع من التعليم وإلى صعوبة السيطرة عليهم من قبل أولياء أمورهم في املنازل ،وبالرجوع إلى
إحصائيات مديريات التربية تبين للباحث صحة معلوماته .وتتفق هذه الدراسة مع دراسة (البرعمي وطناش)2008،
واختلفت مع دراسة ( )Maria,2018ودراسة (املخالفي .)2019،
جدول ( )6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية بدرجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة
في محافظة رام هللا والبيرة في مجال مجتمع التعلم
الفقرات

االنحراف
املعياري

الوسط
الحسابي

النسية
املئوية

درجة
تطبيق

تطبق املدرسة التعلم فقط
تراعي األنشطة التعليمية تنوع وقبول وقدرات املتعلمين
ً
تتيح املدرسة فرصا متساوية للمشاركة في النشاطات الصفية والالصفية
تدرب املدرسة املتعلمين على البحث واالستكشاف لدى املتعلمين
تشجع املدرسة اإلبداع لدى املتعلمين
يوجد ملف إنجاز لكل متعلم
يتمركز التعليم حول املتعلم

0,76
0,82
0,67
0,92
0,73
0,68
0,84

3,81
3,52
3,61
3,15
3,41
3,92
3,22

%76
%70
%72
%63
%68
%78
%64

كبير
كبير
كبير
متوسط
متوسط
كبير
متوسط

املعدل العام

0,78

3,52

%70

كبير

يتضح من الجدول ( )6أن درجة تطبيق فقرات مجال مجتمع التعلم كانت كبيرة وبمتوسط حسابي مقداره()3,52
وتراوحت متوسطات الفقرات بين( )3,15لفقرة تدرب املدرسة املتعلمين على البحث واالستكشاف وبين ( )3,92لفقرة
ً
يوجد ملف انجاز لكل متعلم ،ويعزو الباحثان ذلك أن وجود ملف اإلنجاز أصبح إجباريا لكل طالب ،وخاصة في
املراحل األساسية الدنيا ،أما بالنسبة لفقرة تدرب املدرسة طلبتها على البحث واالستكشاف فإن هذا يعد أعلى
مستويات التفكير وال يرى الباحثان أن مدارسنا قد وصلت إليه ،إذ يحتاج ذلك إلى جهود جبارة على كافة الصعد
للوصول إلى ذلك ،كما أن الفقرات التي حصلت على درجة تطبيق كبيرة واملتعلقة بمراعاة األنشطة ميول وقدرات
الطلبة ،ففي املناهج الفلسطينية الحديثة يوجد تنوع في األنشطة ،وفقرة (تحويل التعليم ليتمركز حول املتعلم) والتي
حصلت على واقع متوسط تجعلنا بعيدين عن تحقيق األهداف املرجوة في تحويل عملية تمركز التعليم ،إذ يحتاج
ذلك إلى جهود كبيرة ومشاركة كل القطاعات املهتمة بالعملية التعليمية ،إذ ال يزال التحصيل هو املؤشر على اإلنجاز
في مدارسنا ،وخير دليل ما نراه من احتجاجات من الطلبة على بعض أسئلة الثانوية العامة في فلسطين .وتتفق هذه
الدراسة مع دراسة كل من (السالوي )2017،وخالفت دراسة (السليمي( ، )2016،البرعمي وطناش.)2008،
جدول ( )7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة
في محافظة رام هللا والبيرة في مجال الحوكمة واملشاركة املجتمعية
االنحراف

الفقرات
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الوسط

النسية

درجة

مجلة جامعة فلسطين التقنية لألبحاث 83-68 ،)3(9 ،2021

املعياري

الحسابي

املئوية

تطبيق

0,74
0,82
0,78
0,76
0,86
0,73
0,82

3,54
3,71
3,56
3,62
3,54
2,69
3,42

%71
%74
%71
%72
%71
%54
%68

كبير
كبير
كبير
كبير
كبير
قليل
متوسط

0,84

3,44

%69

متوسط

تدعم املدرسة التفاعالت االجتماعية وتوجهها لصالح العمل
تضع املدرسة خطة للمشاركة املجتمعية
تشجع املدرسة أفرادها في العمل التطوعي في املجتمع
تستفيد املدرسة من املوارد املتاحة في املجتمع املحلي
تيسر املدرسة سبل التواصل مع أولياء األمور واملجتمع املحلي
تسمح املدرسة للمجتمع املحلي باملشاركة في وضع خططها
تصع املدرسة منشآتها ومواردها في خدمة املجتمع املحلي
املعدل العام

ً
يتضح من الجدول ( )7أن درجة تطبيق فقرات مجال الحوكمة واملشاركة املجتمعية جاء متوسطا وبنسبة مئوية
( )%69فقد حصلت فقرة (وضع خطة من قبل املدرسة للمشاركة املجتمعية على متوسط ( )3,71وبنسبة مئوية
( )%74وبدرجة تطبيق كبيرة ،في حين حصلت فقرة (مشاركة املجتمع املحلي لخطط املدرسية املجتمعية) على متوسط
( )2,69وبدرجة تطبيق قليلة ،ويرى الباحثان أن املدارس الحكومية ال تزال تنفرد بوضع خططها املجتمعية على خالف
املطلوب منها ،وفي هذه الحالة يصعب على املدارس التي تنفرد بوضع خططها تحفيز املجتمع املحلي للمشاركة في
تطبيق الخطة املجتمعية ،بينما يصبح التطبيق أكثر سهولة عند مشاركة املجتمع املحلي في وضع الخطط ،أما بالنسبة
لباقي الفقرات فإنها جاءت بواقع تطبيق متوسط إلى كبير ،وبذلك تتفق الدراسة مع دراسة ( )Mari,2018واختلفت مع
دراسة (السالوي.)2017،
السؤال الثاني :هل هناك فروق في استجابات املديرين نحو درجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة يعزى ملتغيرات
(الجنس ،واملؤهل العلمي)؟
ولإلجابة عن السؤال الثاني وحول متغير الجنس الجدول ( )8يبين ذلك:
ً
جدول ( )8إختبار(ت )Independent t-test-ملجموعتين مستقلتين لقياس املتوسطات تبعا ملتغيرالجنس
املجال

أنثى

ذكر

(ت)

الداللة *

الرؤية والتخطيط
أساليب التقويم
تفعيل التكنولوجيا
مجتمع التعلم
الحوكمة واملشاركة املجتمعية

3,65
2,64
2,25
3,1
2,56

,98
,64
,42
,52
,73

3,95
3,22
2,6
3,4
3,28

,73
,76
,92
,82
,73

-1,51
-3,66
-2,25
-1,96
-4,34

,35
0,01
,04
,045
,001

املعدل العام

2,84

,47

3,29

,78

3,13

0,006

املتوسط

االنحراف

املتوسط

االنحراف

نالحظ من الجدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ),α ≤05في املتوسطات الحسابية
الستجابات املديرين نحو درجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة في املدارس الحكومية في محافظة رام هللا والبيرة للدرجة
الكلية تعزى ملتغير الجنس ،ولصالح اإلناث .وكذلك لجميع املجاالت ما عدا مجال الرؤية والتخطيط ،إذ يرى الباحثان
أن املديرين واملديرات يشتركون في تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات املسؤولة في وزارة التربية والتعليم ،إذ أن هذه
التعليمات واضحة ومكتوبة ،كما أن جهات الرقابة تقوم بعملية املتابعة باستمرار ،وعليه لم يكن هناك فروق تعزى
ً
ملتغير جنس املدير في مجال الرؤية والتخطيط ،أما في مجال تفعيل التكنولوجيا فهناك فروق دالة إحصائيا تعزى
ً
ملتغير الجنس لصالح اإلناث ،ويعزو الباحثان ذلك كون املديرات أكثر اهتماما ومتابعة في الجانب التكنولوجي ،وألن
الباحثين جزء من املنظومة التربوية فقد الحظا االهتمام الكبير للمديرات بتفعيل التكنولوجيا في مدارسهن أثناء
(جائحة كورونا) وما نتج عنها من انقطاع للدراسة ،وبالرجوع إلى مديرية التربية والتعليم في محافظة رام هللا تبين
ً
للباحثين أن املديرات كن على قدر املسؤولية ،كما يرى الباحثان أن الطالبات أكثر اهتماما من الطلبة في تفعيل
التكنولوجيا الستكمال العام الدراس ي  .2020/2019أما في مجالي مجتمع التعلم ،والحوكمة واملشاركة املجتمعية فقد
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جاءت الفروق لصالح امل ديرات وهذا يدل على أن املديرات أكثر من املديرين في التواصل مع املجتمع املحلي ،ويعزو
الباحثان ذلك الى طبيعة البيئة واملجتمع الفلسطيني وعاداته وتقاليده االجتماعية من حيث قدرة االناث على
االنخراط والتواصل واملجاملة مع مجمل أفراد املجتمع سواء في االتصال الفردي او من خالل املناسبات املختلفة ،مما
يمكنها من توطيد عالقة مدرستها مع املجتمع بمختلف عناصره ،كما تهتم اإلناث بمجتمع املدرسة الداخلي والخارجي
ً
ً
على حد سواء ،ويعملن على تنمية روح التعاون والتشارك داخليا في املدرسة وخارجيا في املجتمع ،وكذلك في قدرتهن
على تحويل التعليم للتمركز حول املتعلم ،وبهذا اتفقت الدراسة مع دراسة (شتات )2007،ودراسة (أبو
خطاب )2008،واختلفت مع دراسة(لطفي( ،)2018،السالوي.)2017،
ولإلجابة عن السؤال الثاني وحول متغير املؤهل العلمي الجدول ( )9يبين ذلك.
ً
جدول ( )9إختبار(ت )Independent t-test-ملجموعتين مستقلتين لقياس املتوسطات تبعا ملتغير املؤهل العلمي
املجال

بكالوريوس
االنحراف
املتوسط

أعلى من بكالوريوس
االنحراف
املتوسط

(ت)

الداللة *

الرؤية والتخطيط
أساليب التقويم
تفعيل التكنولوجيا
مجتمع التعلم
الحوكمة واملشاركة املجتمعية

3,8
3,2
2,9
3,15
3,35

,78
,64
,67
,72
,76

3,97
3,4
3,2
3,1
3,9

,64
,77
,52
,67
,72

-1,04
-1,25
-2,18
,32
-3,26

0,25
0,22
0,03
,71
0,001

املعدل العام

3,3

,56

3,5

,64

-1,47

0,18

يتضح من الجدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير املؤهل العلمي نحو درجة استجابات
املديرين في درجة تطبيق مفهوم املدرسة الفاعلة ،وفي مجالي الرؤية والتخطيط وأساليب التقويم ومجال مجتمع
التعلم في حين يوجد فروق تعزى ملتغير املؤهل العلمي في مجال تفعيل التكنولوجيا ولصالح فئة من يحملون مؤهالت
ً
ً
أعلى من البكالوريوس ،ومعظم هؤالء يحملون دبلوما في التربية أو ماجستيرا في إحدى التخصصات التربوية ،ويعزو
الباحثان ذلك إلى وجود تعليمات واضحة في مجالي الرؤية والتخطيط وأساليب التقويم مما يؤدي إلى تطبيق املديرين
لهذه التعليمات بصرف النظر عن املؤهل الذي يحملونه ،أما بالنسبة ملجال تفعيل التكنولوجيا فوجود الفروق يعزوه
الباحثان إلى ما يدرسه حاملو املاجستير من املديرين في الجامعات حول ضرورة تغيير نمط اإلدارة وتحويله إلى إدارة
حديثة قائمة على التكنولوجيا وتتفق هذه الدراسة مع دراسة (البرعمي وطناش )2008 ،وتختلف مع دراسة ( Krisitian
.)& et 2020

التوصيات:
في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوص ي الباحثان بما يأتي:


ضرورة تطوير أساليب التقويم وتنويعها بما يتالءم مع التطور الكبير في مفهوم املدرسة.



ضرورة إنشاء مواقع إلكترونية خاصة باملدرسة.



ضرورة إشراك املجتمع املحلي في وضع الخطط املدرسية.
تشريع إجراءات تحفيزية وعقابية ملديري املدارس لحثهم على تفعيل التعليم االلكتروني .
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